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The provision of mobility is an essential feature of Vehicular Ad-hoc network 
(VANET) environments. In order to leverage mobility for wireless users, other 
researchers proposed an extension of MIPv6 which has been proven capable of 
supporting network mobility (NEMO). However, the Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) 
mobility protocol does not support seamless inter-domain vehicles handover and 
global mobility functionality. As a result, vehicles suffer from high handover latency 
and packet loss. Thus, there is a need to develop efficient inter-intra domain PMIPv6 
techniques that consider the vehicular network environment for a seamless inter-
domain handover. This thesis introduces an enhancement of the PMIPv6 protocol 
based on Media Independent Handover (MIH) known as inter-domain PMIPv6 
techniques that provide seamless inter-domain handover for vehicles. Next, a 
handover Estimation Engine (EE) is proposed to improve the handover process, 
followed by an intra-domain technique to support continuous connection for vehicles 
crossing inter-intra domains. A series of experiments to test handover latency, 
communication overhead, and packet loss were conducted using highway vehicular 
scenarios. The findings were compared with results from other inter-intra PMIPv6 
schemes. The comparison showed that the proposed techniques reduced 
approximately 18% of the inter-domain and 27% of the intra-domain handover 
latency time besides supporting continuous connection. The proposed techniques 
have been proven to be capable of providing inter-domain connections to resolve the 






Peruntukan mobiliti merupakan satu ciri penting dalam persekitaran 
rangkaian kenderaan ad-hoc (VANET). Dalam usaha memanfaatkan mobiliti bagi 
pengguna tanpa wayar, penyelidik-penyelidik lain telah mencadangkan pernambahan 
terhadap MIPv6 yang telah terbukti mampu menyokong mobiliti rangkaian (NEMO).  
Walau bagaimanapun, protokol mobiliti Proksi MIPv6 (PMIPv6) tidak menyokong 
kelancaran serahan bagi kenderaan inter-domain dan fungsi mobiliti global. 
Akibatnya, kenderaan mengalami kependaman serahan dan kehilangan paket yang 
tinggi.  Oleh itu, terdapat keperluan untuk membangunkan teknik inter-intra domain 
PMIPv6 yang cekap yang mengambil kira persekitaran rangkaian kenderaan untuk 
kelancaran serahan inter- domain. Tesis ini memperkenalkan penambahbaikan 
protokol PMIPv6 berdasarkan serahan Media Bebas (MIH) yang dikenali sebagai 
teknik PMIPv6 inter-domain yang menyediakan kelancaran serahan inter-domain 
bagi kenderaan. Seterusnya, serahan enjin anggaran (EE) dicadangkan untuk 
memperbaiki proses serahan, diikuti oleh teknik intra-domain untuk menyokong 
sambungan berterusan bagi kenderaan yang menyeberangi sesama inter-intra 
domain. Satu siri eksperimen bagi menguji kependaman serahan, overhed 
komunikasi, dan kehilangan paket telah dijalankan menggunakan senario kenderaan 
di lebuh raya. Hasil penemuan dibandingkan dengan keputusan dari skim PMIPv6 
inter-intra yang  lain. Perbandingan menunjukkan bahawa teknik yang dicadangkan 
dapat mengurangkan kira-kira 18% daripada inter-domain dan 27% daripada masa 
kependaman serahan intra-domain selain menyokong sambungan berterusan. Teknik-
teknik yang dicadangkan telah terbukti mampu menyediakan sambungan inter-
domain bagi menyelesaikan masalah sokongan terhadap mobiliti global. 
